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【抄 録】 
In the United States, many have criticized the college sports system that exploits “big-time” student-athletes, 
many of whom leave college without graduating (Branch 2011, Nocera & Strauss 2016). Meanwhile, in Japan 
there exists a myth that most college athletes will get better jobs more easily than their non-athlete student 
counterparts. This myth has been believed since the beginning of Showa era until recent days (Tsukahara, 
2008; 2011). However, it’s still unclear what differences exist between particular sports, and it remains 
uncertain what sorts of sports aid or stifle career development. 
Given these problems, in order to explore the current correlations between particular sports that college 
athletes play, and details about their first jobs, this study attempts to clarify the relationship between college 
sports participation in particular sports and the receipt of “unofficial job offers” (naitei) from “companies 
listed with 1st section of Tokyo Stock Exchange” (Tosho Ichibu Jojo Kigyo, T1). 
We conducted cross-tabulation and binary logistic regression analysis of data profiles of 11,984 student-
athletes, including their sport, the company from which they received their naitei, their college’s/university’s 
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prestige, their major (cultural arts, social science/natural science), how they matriculated (by academic 
examination, or by achievements in sport), their English level, and the position they played in their clubs 
during Japanese 2013-2014 academic year. The data is provided by the Athlete Planning Co. Ltd., which has 
supported student-athlete careers as a prior business for over a decade in Japan.  
The valid sample was 8,247 (56.3%) males and 3,737 (52.8%) females, among whom 2,341 (28.4%) male 
and 789 (21.1%) female students received naitei from any of T1 companies. The results are summarized as 
follows: 1) both models, for male and for female, were statistically significant (male: χ2=434.295, p<0.001, 
Nglk. R2=0.074; female: χ2=177.543, p<0.001, Nglk. R2=0.072), but the largest contributor was a 
college’s/university’s prestige (male: Nglk. R2=0.059; female: Nglk. R2=0.052); 2) the particular sport played 
was the second largest contributor in both models (male: Nglk. R2=0.010; female: Nglk. R2=0.013). For 
example, for males,  (Odds Ratio (OR): 1.683, p<0.005), American-football (OR: 1.574, p<0.005), soccer 
(OR: 1.564, p<0.005), rowing & surfing (OR: 1.546, p<0.05), tennis (including soft-tennis; OR: 1.478, 
p<0.05), rugby (OR: 1.414, p<0.05), lacrosse (OR: 1.411, p<0.01), baseball (OR: 1.409, p<0.005), and 
basketball (OR: 1.398, p<0.05) were statistically significant. For females, tennis (OR: 2.527, p<0.005), golf, 
ski, & skate (OR: 1.911, p<0.01), field and truck (OR: 1.823, p<0.01), swimming (OR: 1.804, p<0.05), 
lacrosse (OR: 1.748, p<0.005), American-football (OR: 1.696, p<0.05), rowing & surfing (OR: 1.656, p<0.05), 
and cheer leading (OR: 1.641, p<0.01) were statistically significant. For both genders, playing these particular 
sports helped them gain a naitei from a T1 company than they would have had they participated in a different 
club.  
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2000 年代から 2010 年代にかけて行われるようにな
ってきた．そこでは例えば， 
- 文化系よりスポーツ系クラブ所属者が望ましい就
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他の低収入の仕事に就くこと（Henderson, et al., 
2006） 
- 初職の年収が Director’s Cup8）の得点と相関す
ることから，良い競技実績を残せるようなスポーツ
強化制度のある大学は，そのすべての学生に好
































                                                
8）Director’s Cup とは，全米大学スポーツ管理者協会
（National Association of Collegiate Directors of 
Athletics）によって NCAA の DivisionⅠ，Ⅱ，Ⅲと NAIA









































Lechner, M. & Downward, P. (2013) より. 
























（以下，AP）から提供された．AP は，2004 年から  
<体育会系>の就職支援を主要事業としてスタートさ
































































（TOEIC 860，英検 1 級，TOEFL PBT 595 以上），B ラン
ク：どんな状況でも適切なコミュニケーションができる素地を
備えている（TOEIC 730～855，英検準 1 級，TOEFL PBT 
550～592），C ランク：日常生活のニーズを充足し、限定さ








も含め，15 年 3 月末日までに何らかの活動結果の
報告を AP に対して行った男性 8,247 人 (56.3%)，
女性 3,737 人 (52.8%) を有効サンプルとした．各独
立変数と従属変数の分布を表 1（男），表 2（女）に
ま と め た ． 有 効 サ ン プ ル の う ち 男 性 2,341 人 
(28.4%)，女性 789 人 (21.1%) が T1 企業から内定
を得ていた．2014 年の大卒者約 56 万人のうち，T1




表 1： ????????男性） 
 
                                                
れた範囲内では業務上のコミュニケーションができる
（TOEIC 470～725，英検 2 級，TOEFL PBT 460～547），
D ランク：通常会話で最低限のコミュニケーションができる
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表 3：スポーツと T1 企業からの内定の関係（クロス集計：男子） 
 
 



































表 5：T1 企業からの内定を従属変数とした 
二項ロジスティック回帰モデル （男子） 









えるが，モデルの説明力を示す Negelkerke R2 係数




下 OR）と 95％信頼区間（95％ Credential Interval，
以下 CI）で確認する． 
 大学グループでは，「旧帝大＋α」に対して「中
堅国公立」（OR: 0.581, CI: 0.420 - 0.803），「人気
私学」（OR: 0.467, CI: 0.364 - 0.598），「中堅私学」
（OR: 0.369, CI: 0.276 - 0.494），「その他の私学」





推薦」（OR: 1.185, CI: 1.003 - 1.402）と「その他の




 スポーツでは，「剣道/薙刀」（OR: 1.684, CI: 
1.215 - 2.334），「アメリカンフットボール」（OR: 
1.574, CI: 1.249 - 1.984.），「サッカー」（OR: 1.564, 
CI: 1.261 - 1.940），「競漕/サーフィン」（OR: 1.546, 
CI: 1.143 - 2.092），「硬式テニス」（OR: 1.478, CI: 
1.085 - 2.014），「ラグビー」（OR: 1.414, CI: 1.110 
- 1.801 ），「ラクロス」（OR: 1.411, CI: 1.090 - 
1.827），「野球」（OR: 1.409, CI: 1.144 - 1.734），
「バスケットボール」（OR: 1.398, CI: 1.012 - 1.930）
が，内定率が低調な部活動に比べ有意に内定率
を上昇させる効果を持った． 
女性（表 6）でも，モデルのχ2 値は 177.543
（p<0.005）であり，モデル自体は有効であると言え





立」に対して「人気私学」（OR: 0.515, CI: 0.346 - 
0.765），「その他の私学」（OR: 0.308, CI: 0.346 - 






った（OR: 1.403, CI: 1.090 - 1.806）． 
スポーツでは，「硬式テニス」（OR: 2.527, CI: 
1.655 – 3.859），「ゴルフ＋スキー＋スケート」（OR: 
1.911, CI: 1.180 – 3.096），「陸上」（OR: 1.823, CI: 
1.202 - 2.764），「水泳」（OR: 1.804, CI: 1.144 - 
2.844），「ラクロス」（OR: 1.748, CI: 1.267 - 2.412），
「アメフト」（OR: 1.696, CI: 1.016 - 2.831），「競漕/
サーフィン」（OR: 1.656, CI: 1.053 - 2.604），「チア
































昇した（Nglk. R2 = 0.094）．女性はそれでも Nglk. R2 








































































期まで使用） 総合順位 203～1994 位」
（http://www.toyokeizai.net/csr/ranking/2013FinancialRa
nking.html）より． 











































































































































































































表 7 モデルの説明力の低さ  
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